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密(%) 厚(m) Size 率(%) 高(m) 雪(m) 水位(m) コメント
2009年 N74°41′06.9″ 100 1 50 0.660 8 50 0.5～
1.0
0.06 -0.095 北東～北～南西にかけてフラット。
11月23日 11 50 W94°51′15.6″ 2 50 8 上記以外は0.5～1.0ｍ主体の乱氷が広がる。
2009年 N74°40′14.4″ 100 1 70 0.690 8 1.0～
1.5
0.04 -0.090
12月1日 11 45 W94°52′44.5″ 2 30 8 30
北～東乱氷。西沿岸部乱氷。南遠方に乱氷
確認できる。
2009年 N74°39′54.4″ 100 1 70 0.470 8 1.0～
1.5
0.02 -0.050
12月10日 11 50 W94°52′49.1″ 2 30 8 30
12月1日と同じ。北～東乱氷。西沿岸部乱
氷。南遠方に乱氷確認できる。





12月21日 12 0 W94°54′08.1″ 2 50 8
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Arctic environmental survey project "AVANGNAQ 2006‐2015" by dog sledge expedition has been executed by Yamazaki. It 
is planned to acquire the field data to contribute to scientific research including the Arctic climatology, meteorology and 
glaciology as part of the ten-year project. The one of them is a sea ice survey and data acquisition for the satellite validation is 
also important. Useful scientific data has been collected during the expedition. In particular, coastal sea ice conditions has not 
been analysed even if using satellite remote sensing. This report presents the outline of data related to the sea ice collected 
since 2007, and brief description of interannual variation and regional features. 
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Figure 1. Planned expedition routes since 2006 
黒点線の一部（東部）でデータ取得。 
(図はアバンナットホームページ 
 http://www.eonet.ne.jp/~avangnaq/から抜粋)  
